























































































「感染症の日本史」（連載 6回）『文藝春秋』98(5)～ (10)　2020年 4月～ 9月


















































































“Weg (Dō)–Rahmenlosigkeit–Verlauf: Eine Reflexion auf ,Japanisches’ in der 
Kunst.” Yasuhiro Sakamoto, Felix Jäger, and Jun Tanaka(Hrsg.) eds., Bilder Als 
Denkformen: Bildwissenschaftliche Dialoge Zwischen Japan Und Deutschland. 
Berlin, De Gruyter, June 2020. pp. 127–144.（依頼論文・査読付き）（ドイツ語）
“Cultural Gap, Mental Crevice, and Creative Imagination: Vision, Analogy, and 
Memory in Cross-Cultural Chiasms.” Tanehisa Otabe, Manfred Milz, Masanori 
Tsukamoto, Carole Maigné, James Kirwan, Gunter Gebauer, and Sean J. McGrath 
eds., Journal of Aesthetics and Phenomenology (online), Volume. 6, 2019, Taylor & 









“Distance Reading, Migration of the Meaning and Metempsychosis through 
Translation: Is “World Literature or Global Art” Possible? -Comparative 
Literature and Art in the Context of the Globalization-” 荒木浩編『古典の未来
学― Projecting Classicism』文学通信　2020年 10月　836頁～ 849頁（依頼
論文・査読付き）（複数言語）
「欧州航路からインターネットへ―日仏美術相互交流の 150年」『CONNEC-
TIONS 海を越える憧れ、 日本とフランスの 150年』公益財団法人ポーラ美術
(31)
振興財団　ポーラ美術館　2020年 11月　6頁～ 10頁（依頼論文・査読付き）
“A.K. Coomaraswamy and Japan: A tentative overview.” Madhu Bhalla ed., Culture 
as Power: Buddhist Heritage and the Indo-Japanese Dialogue, Routledge India, 
December 2020, pp. 119–132.（依頼論文・査読付き）
「特集＊鳥獣戯画の世界　ウサギの跳躍　《鳥獣戯画》からの脱線の企て」『ユ






“You Say Liberté, Égalité, Fraternité? Japanese Critical Perceptions of the Idea of 
Europe: A Preliminary Reflection for the Regeneration of Universal Humanism,” 
Vladimir Biti, Joep Leerssen, and Vivian Liska eds., The Idea of Europe: the clash of 














“Obituary: Tôru Haga (1931–2020)” “Nécrologie : Tôru Haga (1931–2020)” AILC-











“Les Yeux clos d’Odilon Redon à Tōru Takemitsu: d’un œil à l’autre, ou le rêve en 
transmigration et l’apparition de l’esprit.” Sarah Burkhalter & Laurence 















































「도우미 Companion가 여간수로 불렸던 무렵（コンパニオンが女看守とよばれ
たころ）」佐野真由子、陸栄洙編『만국박람회와　인간의　역사（万国博覧












書評「この人に訊け！」（連載 7回）『週刊ポスト』　2020年 4月～ 2021年 2月
「わが人生最高の 10冊」『週刊現代』4月 4日号　2020年 4月
「東西まちまち」（連載 7回）『読売新聞』　2020年 4月 5日～ 2020年 9月 6日



























“Kai Fusayoshi, nomiya photographer,” KYOTOGRAPHIE 2020 catalogue, 
KYOTOGRAPHIE, September, 2020.
「トイレはそんなに 「悪い」 のか」 『サンデー毎日』2020年 9月 20日号　2020年
9月
“The irony of phasing out plastic bags and disposing of masks.” The Japan News, 
September 12, 2020.
「靴と日本―土足のゆくえ」『修親』10月号　修親刊行事務局　2020年 10月
「京都の端から、こんにちは」（連載 6回）『NICHIBUNKEN NEWS LETTER』国
際日本文化研究センター　2020年 10月～ 2021年 3月


































































『恋する民俗学者 1 柳田國男編』（中島千晴と共著）KADOKAWA　2021年 3月　
832頁























































































『現代語訳　小右記 11 右大臣就任』吉川弘文館　2020年 10月　277頁


























「祇園祭との不思議な縁 （現代のことば）」 『京都新聞』 （夕刊）　2020年 7月 13日
「フロイス著『1588年日本年報』ローマ、1590年」『日文研』65号　国際日本
文化研究センター　2020年 9月
「中秋の名月に思うこと （現代のことば）」 『京都新聞』 （夕刊）　2020年 9月 9日



















































「歴史学界と偽書」『ユリイカ』第 52巻第 15号　青土社　2020年 11月
書評「平山優著『戦国の忍び』角川新書」『朝日新聞』　2020年 11月 21日





























“Time Information System, HuTime - A Visualization and Analysis Tool for 
Chronological Information of Humanities.” Proceedings of Digital Humanities 






















































「転向を語ること─小林杜人とその周辺」Diego Cucinelli and Andrea Scibetta, 
eds., Tracing Pathways 雲路：Interdisciplinary Perspectives on Modern and Con-









Kyoto’s Renaissance: Ancient Capital for Modern Japan. co-edited with Maruyama 






“Ornamental Diplomacy: Emperor Meiji and the Monarchs of the Modern World.” 
Robert Hellyer and Harald Fuess eds., The Meiji Restoration: Japan as a Global 
Nation, Cambridge University Press, April 2020, pp. 232–248.（依頼論文・査読
付き）
「令和の始まりに見る天皇制の現在」『ブリタニカ国際年間』ブリタニカ・ジャ
パン　2020 年 5 月　119頁～ 123頁（依頼論文）
“Performing History: Festivals and Pageants in the Making of Modern Kyoto.” 









“The Quality of Emperorship in 21st Century Japan: Reflections on the Reiwa 
Accession.” Mark Selden ed., Asia Pacific Journal Japan Focus, Volume 18, Issue 
12, Number 1, Asia Pacific Journal Japan Focus, June 2020, PP. 1–23.（査読付き）
“Sannō Matsuri: Fabricating Festivals in Modern Japan.” Elisabetta Porcu and 
James Mark Shields, eds., Journal of Religion in Japan Volume 9, Issue 1–3, Brill, 
August 2020, pp. 78–117.（依頼論文・査読付き）
・その他の執筆活動
“Introduction: In Search of the Kyoto Modern.” Kyoto’s Renaissance: Ancient 
Capital for Modern Japan.（著書欄参照）






































“Le jardin japonais comme champ des enjeux internationaux : tendances récentes 
de la recherché.” Judith Delfiner ed., Perspective 2020-1, Institut national 




















































“Imagining the Spirits of Deceased Pregnant Woman: Analysis of Illustrations of 




























































年第 2期　大連外国語大学　2020年 6月　18頁～ 23頁 （依頼論文） （中国語）
「初めに言葉ありき―一九世紀初頭来華プロテスタント宣教師の文化活動とそ
の影響」『『新世紀人文学論究』（田中寛先生古希・退職記念論集）』第 4号特
別記念号　大東文化大学　2021年 3月　45頁～ 52頁（依頼論文）
「大連の近代都市空間形成とその文化生産」『北東アジア研究』（別冊 6）　島根
県立大学北東アジア地域研究センター　2021年 3月　219頁～ 226頁（依頼
論文）
・その他の執筆活動
「学术主持人语・日本文学中的中国城市表象」『東北亜外語研究』2020年第 2
期　大連外国語大学　2020年 6月（中国語）
「日中 200年―文化史からの再検討」『SGRAレポート』NO. 76　渥美国際交流
財団関口グローバル研究会（SGRA）　2020年 6月
講演資料等「私の歩んできた道」大東文化大学『新世紀人文学研究会』新世紀
人文学研究会　2021年 3月
講演資料等「コロナ時代からの人文主義―課題と展望―」大東文化大学『新世
紀人文学研究会』新世紀人文学研究会　2021年 3月
「来舶清人研究ノート―附『来舶清人参考文献』『来舶清人一覧表』」『日本研
究』第 62集　国際日本文化研究センター　2021年 3月
